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Transcript-based lesson analysis is a part of lesson study. The Mizunami City Education
Laboratory (MCEL) started lesson analysis in 1964, led by Masahiko Ohta who had received
guidance from Takayasu Shigematsu. Since then, the Education Laboratory has continuously
conducted lesson analysis to date as one of its major projects. In MCEL, teachers worked on
lesson analysis cooperatively. In the process, many young teachers were able to learn
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knowledge about the learning. In MCEL, teachers were going to describe educational
experience to face during class. Teachers shared the knowledge gathered in an education
bulletin.
Transcript-based lesson analysis has been carried out over an extended period, and has
accumulated results. This is because MCEL created an organization, which carried out
analyses centering on the method of the education study called the Transcript-based lesson
analysis, and it also carried out business while simultaneously getting participation and the
cooperation of researchers. MCEL therefore improving the quality of young teachers while
improving expert leadership.
When the Board of Education plans business to raise the educational ability of the teacher,
































































研究報告『授業の研究』.第 1集～第 11 集 .1964～1974.
教育研究所二十五周年記念誌 .1981 発刊




しかし，保存状態は良いとは言えない。特に，1950 年代から 1960 年代にかけての紙の質が悪く，
印刷方法も『授業の研究』などは手書きの原稿を青色インクで印刷しており，判読が難しいほど







は，2015 年 10 月現在で 39,018 人(瑞浪市 HPより。2015 年 10 月 13 日閲覧) であり，地方の小
都市と言える。
瑞浪市は 1954 年に町村合併により新たに市となった。同時に瑞浪市教育委員会が設置された。
発足当初は小学校 9校(瑞浪･土岐･稲津･明世･釜戸･陶･日吉第 1･日吉第 2･大湫)，中学校 6校(瑞
浪･瑞陵･稲津･釜戸･陶･日吉)だったが，就学児童数の減少のため 2015 年現在では小学校 7校(瑞
浪･土岐･稲津･明世･釜戸･陶･日吉)，中学校 5校(瑞浪･瑞陵･瑞浪南･釜戸･日吉)に減少している。
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2名の研究所である。1960 年には所員が 1名増員となり，所長 1名，主任 1名，所員 1名となっ








































計画的な実践と，その省察が求められ，その結果としての力量向上が期待された。1968 年 3 月に















いた。学校所員会は，当時から現在まで毎月 1 回の頻度で 60 年近くも継続している。つまり，






























































































































































柴田の示した評価基準は授業実施前 5項目，授業実施中 5項目，授業実施後 6項目，研究全般 4
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